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Inverted L-shaped pier is often. used in町ban紅巳a，where there紅白 manycross 
roads and curved roads. Henc巴theseismic research works in this field have not 
been performed sufficient1y so far in experimental aspect. This paper shows an 
experimental research investigating a seismic performance of inversed L幽shape
steel piers with different plate thickness. From cyclic loading testヲ different
s出 ngth，ductility and the energy absorption capacity are obtained depending on 
the combination ofthe plate thickness. 



































(a) ILREC 6-6T-A，-B(図-1(a)) 
フランジ板厚，ウェブ面，共に 6mmを使用する基
本断面形である.
(b) ILREC 6-9T-A，-B(図-1(b)) 
フランジ板厚は，偏心側に 9mmを他は6凹を使用
する.
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(c) I LREC6-12T 
図-1供試体概要因
表-1供試体寸法および各パラメータ
供試体名 ILREC 6-6T I ILREC 6-9T I ILREC 6-12T 
偏心量巴 日(m) 3r 
ブフン刈面 b (m) 450 450 450 
フラン汗反厚 t (m) 6-6-6 9-6-6 12-6-9 
補同1材全幅 bs (m) 54-54-54 63-54-54 78-54-63 
補岡1材板厚 ts (m) 12-12-12 12-12-12 14-12-12 
有効両さ h (m) 2425 2470 2425 
断面積 A (cm2) 145.4 154.5 189.2 
断面2次半径 士 (m) 172.6 175.5 172. 5 
フランジ幅厚比パラメ」タ Rf 0.280 0.257 0.202 
ファンジ細長比パラメー タ 1 0.350 0.350 0.350 
補剛材幅厚比パラメ]タ RS 0.292 0.340 O. 359 
補剛材細長比パラメー タ .1s 0.224 0.224 0.216 
補剛材剛比 3.665 3.705 3.367 










?? 、 、 ， ，????
αPα C..Mハ ρ一一一+ 山 _v--S， T 






















する主ひずみ Ep'主応力 σpおよび相当応力 σeqを
式(4)，(5)， (6)に示す 6)7) 
ペト叫地一弓)2+(ろ弓rJ] 但)
寸[告士出来-sS+(弓叫 ω


































板厚 t (mm) 6 9 12 
ヤング係数 E (GPa) 217 212 205 
降伏応力 ()" (N/mm2) 417 380 365 
降伏ひずみ E v (μ) 2469 2455 2627 








ILREC6-6Tは 30で， ILREC6-9T， ILREC6-12Tは共
に40で最大荷重に達した.
表向 3橋軸方向繰り返し載荷試験結果
供試体名 IL肥印刷 !日EC6-9TAILREC6-12TA 
時抗水平荷重 Hy (kN) 159 230 310 
降状水平変{ft o Y (Ilil) 14.4 24.7 31.7 
最大水平荷重 Hmax (凶) 286 362 40 
最大水平荷重時の変位 om (Ilil) 62.4 65.1 91. 
型性率 /190 2.795 3，456 3，702 
表-4 橋軸直角方向繰り返し載荷試験の結果
供試体名 IL阻:6-6TBILREC6-9TB !日EC十12TB
降状水平荷重 Hy (凶) 206 1附 出4
降状水平刻t o Y (Ilil) 3 3，4 36，4 
最大水平荷重 Hmax (凶) 26 268 357 
最大水平荷重時の変位 o m (Ilil) 65.4 59，2 86，6 
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みを Ec95とし，縦軸に無次元化ひずみ E/ E c95'横
軸にフランジ板厚とし，その関係を図 12示す.
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